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fogt bet Gingebotene Oeutfdl"Dftoftifo6

unb f$out bobei bem tobe idleinbot gleiSgiiltig unb glei{rntttig ma
2luge. 6o lr"ei[r$ fiinnen nur ,8eute lpte$en, bie feine $ofinung \oben,
nodl beten llleinung mit bem tobe, bem llbi$fulle bieie6 .8ebenl, eben
sI[eB suB fein folle. Set Sfolmift aber bele\rt w$ eineg cmbeten, ruenn
er im 90. $falm betet: ,,$ew, leflre un6 bebenfeq bofi toir fterben
miiiien, auf bofi toir flug tnetben !" $ie't, bittet et um bie te$te $lugleit
ernel feligen dterben7, bie illn fih eine felige $eimfofpt gefdlidt ma$t.
€tetben ift bolet bodl eine rc$te $riltliSe Sunit, bie nur betlenige
fennt, ber mit bem 2lpoitel $oulu6 lrb\ifii$ triump\ieren fonn: ,,Sex
gob iit ueri{Iungen in ben 6ieg. Eob, tlo iit bein 6tadle[? $6lle,
tuo ift bein 6ieg? Oott fei Sonf, ber unl ben 6ieg gegeben lot but$
uniern $eun $eium Oltiitum
$toei gonS ue{$iebene $3eltonf$ou"
ungen itelen liet einonber gegeniibet unb finben iibetoll eilfige VIn"
Ieibet GJotte6
ouq in ber Oltiften
lringet unb Setiedlter. 6Q gibt
oom
genug
2luifoffung
tobe teilen unb
bie
bie
,8eute,
leibniidle
leit
gleid;giilfig ben tob on fidl \emntteten Iofien obet ilpem ,8eben mit
eigener $onb freuentlidl ein Onbe mo$en. Ser olne Glouben unb
EuBe babinlebt, fernt au$.ni$t ben fur$tboten Ornflt bet Eercnt'
toortung, bie iebet Ofltift fiit iein ,8eben !ot, roenn bie €tunbe fommt,
in ber GJoft bie 6eele be6 Wtenl$en ou6 feiner $onb Sutiidiotbed.
$m tobe mirb offenbcrx, loem tnft \ier argellbrt llaben, Ubriitu6 ober
ber SeIt, 6ott ober Eelicl. Solll bem, bet fi6 ba im $eun geborgen

!"

-

An

die

Brrlintr CIillionsglFl[dtstt

geIlol6,$ombor[t.

-

,,${ bin getuifi, bofi meber Eob nodl Seben . . . .
mi$ trennen fcnn bon ber ,8iebe G,ottel, bie in GIltifto $efu ift unferm
$erm!"
toeifi unb befennen fonn:

heoqenkkch[fia$e 70.
qJoftfdtcd,nonto B??1.

66 mirb oit belouptet, unb Stlor nidlt nur uon $einben ber fJtiiiion
Notrie beg Uldftentum6 ilher\atpt, ionbern oudl uon ,8euteq bie beiben
iUmpotbilcb gegenilberftelen, bo$ bie Gingeborenen lllrital nie ober
i6tuerli4 re$te Ulriften loetben fi'rwter, boft fie nidlt imftonbe ieien,
io ooll unb gon6 bie ,8eI1ten be6 Oltiftentum6 in \i$ aul6une\men,
fo in bie $eillwa\rfleiten einSubtingen, toie ruir, bie bon Sugenb ouf
bodn untertrieien unb ftcinbig untet ben Oiniliifien be9 GrongeliumE
qeftanben finb; mit cnberen Sorten, iie trciten Olriften untergeorb,
ieter |.ht. Dos ift eine gon3 falid;e llufioifung, ber imrnet toiebet mit

i"

oller Onti6iebenleii

.ntgrg,ng'n"O-y*l *"U Ti{lbenltkry:x|d'
flJtenfdlcn
modtt

batte. Sei feitren Seiudlen u1*n"rig* frmet Steutet oucll bon bern
grofien ?h3t $Brael6, bet ,8eib unb 6eele 6u \eilen bexmog. lIIIein

bos o$riftentum
gbenfine^0bt1e llnietfdlieb ber. $out"
gaponb e6 G6 u.11!
"oq'giiiia
rli
fr ei 6 inun
i,iii, ii''i' r iin e9 roSoiiendFiftentum,
e
:Tlr'i$qi.' :1,';
ionberT"'nut 3il"t-t?,lfltf"i'".1'''
fein
6titt.niutit,
$3eife ruenbet unb illnen itt

ffidrt b,;I'0iuriiintum,'ioillein
unb bitbet iltn neu

otliifung
bii: iidr nodl
"

;didl;l
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[#,q:i{?:,':li;ls,Tt[ii':l[ff ]#,rt::'g.ti,ffi lliftrlffiliii
n;:ffi,:tffi*'lillfi"ttlitr;E:l'#il'H$rfl tt651trtrurii'J
gxltffiil gtl,jf:#F; llfffi ,..'t'tf;'ltx ffi* xfr. T$' li.l
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Sir$e in lllebilrgerr.

t.

tatn,.leble bo in ber Oegenb bet
9116 Sruber lteutet in6 '8onb
lri,i-li. oiult ben ffiiiden futmm gebeugt
leutigen €totion ,tn ffirn",

- bo6 iit ber ltome be6 Dtonne6 - mollte bon benr germ
lriren unb Iiefi iic! bon ieiner grou iorfbringen, bcmit ci gor
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iidl bie Gtetbenbe 3uriid in bie 2ltme ilpe6 6eelforg-cr6, unb
tr,ie i\t uetflcittet SIid ttodl einet fcftittttutett
io! gon3 beutlt$,
't1infU1oute,
o16 fcifle iie bort ierygnb, bann rici
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biefer

fie 6efeligt: ,,$c! fomme, $eru $efu6l" unb ueri{ieb in ffieuterB !ftmen.
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$um lroft in meinem $ob,
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ftiXf
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inigegongeq too fein '8eib melt benl$t'
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gl*'6ffi,Xf;.ilf

ffi?ffi #'ffi ff 'ffffqh
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*ffi
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iffirrl;;fi ;".. i.*qnnr" w,,\ em. p g.e qu.beoff ,F,fl i:;jJ K1:t #il': ;
,iiLfuO'uoir einem Semeinbegliebe,.bogsronle
iidl in Ole-bulb i$idctt
ilr&fftii;iurtr, *lgrlroili-, t"';ltf bie
b
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ft $l
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ffi'**.
gebetet lottett"
ir,i, ei-rr"itO i'irds$ii\itt . vtoqlim beibe noc!

ffi

u,,b empfing

ftn beiter SteuSe6not:
So toill

ta

i6 rod bit bliden,

toi(l i$ gloubenlboll
Oidl feit on rtcitt $cr6 brilden'
IBer io ftirbt, ber ftitbt tool1l."

i,lt ;

Biffit ,iii fi u ;fl #e'sa,x'#i:t,lhilw' ft t''* ?i,i$l4i;
$"tr

linb IoS mi$ feIl'n bein Silbe

rii" eiiii"ir'.l,'no$

III.
$efefiel iltofeleiele \atte ii$ einen $ofen gefangett unb fidl boron
iln 3u neqe\ren. Sriltenb be6 Giien6 IoB er in ber.$eiligen
$o l$ludie er p[b$li$ einen fleinen Sno$en tit.\erunteq
bet'iri ber Gpeifettilre iteden blieb. Iliemonb fonnte bem 2ltmen !el"
toot
ilm $ilfe
ien, olle Eerfudle,
"rrot 6u re{$offen, mifilongen. Ser !ob'$elefie[
iruf iqn gefoflt unb liefl todl einmol alle
irnriemeibli$.
Sertuonbten 3u fiS ruien, um bofi ilnen feietlid ?{bfdieb 6u ne\men.
& ipradl mif-ieinet $tou unb feinen Sinbem iibet fein benoriteflenbe6
Unbe unb ermo\nte fie 6um treuen $eftllolten om 6louben on ben
gema$t,

6qtp.

(6rliiier. @einen Dnfel $eioiol,

einen f{mod;en 0lpiften, umotmte. er

i{

ge\e ie$t \eim; abet i$ bitte bid1,
unb fagte 6u 1\m:,,,8ieber Dnfel,
nto6e Gmit nlit beinem Gbtiitentum, bomif toir un6 broben bei $eiu
ruiebe{efenl" Sotouf tuonbte et fi$ on feinen llei!n1id191 Eoter,
einen $iiuptling, mit ben Sorten: ,,Dtein Eoter, i$ \obe felt gtofie
E$mei6en; anei tq bin ftrll1lid;, roeil idl einen $eilonb !o!e, 6u bem
i$'\e$t- gebe; bort lott olle6 $eib unb ieber 6$meq aull .abet ein
tte7er"6$riei6 qualt' miS, unb ber ift, bofi bu $efum, ben Grloiet^^unb
$:netter aller lJ?enfctlenu noS nidlt fennft. flJteine le$te Sitte, bie.Sitte
beinel lterbenben 6ol1nee, i1t, ba6 bu bi{ 6u $eiu6 betefteft, b.omit
ruir un6 in bet 0ttigfeit mieberfetlen!" Sorouf bonfte er nodl ler6innig
Stuber lteutet, boft et ilm ben [Beg 3um $ihften be6 .SebenB gg6eigt

fobe. 0t empfing nodl boe lleilige 2lSenbmolt unb iit bonn in ber lta$t
unter grofien 6qmerSen in 5et ftrllliclen Olriftenloifnung \eim"
!'legongen.

Solb nod; bem lobe beB 6ollneE fom ber Eoter mit bem emft-en
Sorfoge, ou$ Olrift 6u ruetben, inbem et bemettte, bofi bet lelte Sry1fdt
ieineg" 6o\n6B i\m iortan feine $tul1e loffe. & lot $deben mii GJott
nefunben unb ift im $ofte 1913 felig in bie Gtoigfeit gegongett; iein

!?ome ober, bet getuifi im Su$e be9 ,Seben6 btoben fteft, ioll oudl
unuergeiien bleiben, et iit llbrolom lJ?obotefetlo.

ltet

-7-

6-

-

IV.

Ser olte Otpiftof ouf !)?ebingetr,. nddlit SJrofdgng,ber Grftling-iri
.olter'3
folutelu. ler l6n f8eg ium $eitonbe gefunben flotte, mor ibn
bc
o1t Eruber seuter
!{ber
f6
drrioroeri.
il,,i,?1rt",il1-t-ttrag.rid
unb
er
'rrl
tuor
rueilie,
frribli6
ftetB
on ieifrern" 6tonfenloger
i"U,t.
gee,fiorgeL
hriirit.- l]ta-irin- i.gt;t tog ongedto-6e.n gol. liefi.er feinen
i$r
*J!
Ileim
; gb9r"
;;i;';'';'itbi, au?*',,b.'{9 gele i$. gqeigt
}11,I:d'
ba[t'. $ebt f iitdltc
iiliir". ntn fiu ritit lteta 6dn Se[ 6,u $efud
on, *gdP'biul, lP,?-'"'l: Ii1tt
i,i';;; i;ts;iUi *;lr'. golt-g nirfgotted
tr3otf 3u berflinorgen;.oelnr
mibe. meinen 6tomme6qenoiien
im
6terben'" solau! teid)tett
unb
ifr
seben
;-iil'1'u;;;iid, eine srtt
griite on
iiu,,"trili'lii's:a11li', url siubet seuter trug i$m nod
,Dic
etcl
looroul
out,
.Der
Gdtigrottennelen ous ber $?ebinger O-emeinbe
nenn? ietnen ,gebrer nog einmoY iriilli$ unb bonfbor onblidt-e, -unb
gtunben'fpriter mor ber o{te Shriltol bo,
l""r ili,illrr liel g6.nige
"1iU,
*;;ir i;* tniil. eJere 1o innig gefelnt tlotte. Sir ober iinqett

ilm

nodl:
hT' [ fr l;]' Y, Il

"o\

Jfi.X'il,

.l

ll

€tunben fpriter fom ein Gilbote 3u Sruber $offmonn: ,,Speu, fomntt,
fie ki$t Gudl rufen!" Sie Oterbenbe emfriing ilren Seidltbotet mit
ben Sorten: ,,!Jtein Iieber $err, nun bin i$ ber,eit 6u fterben nnb in
ben Simmel ein6ugelen! Aq, iq rnei[ eB lo fdlon longe, boft id1 balb
lintoeg mufi ou6 biefer Selt. Sdl ruill eB 6u$ eqo\len:6ebt, eined
fta$t9 flopfte eB an unler Senfter; bie [Jtutter ging Lltnoul, aber eg
luor niemonb on ber
$d1 aber toufite, eB ttlor ber $en getlefen,

bet

mi{ dei.

sJlun,

tiir.

$eu, r,ei$t mir bie Se6ellrung!"

*"

iiui ba[ irl ;,tr ihrn fommr
lllD ctoiq bei il)nl ici'"

lBir

rerloifen l}iebingen

unl'but"t'n. $telor,io, 1oo. 1re1{i1lr"

eine bliillenbe OqriltengemellDe ilq befinbet' ry9II9ID.-0.t1,,,:1,1:',:!t'
h.t )Jillll0rtttI
6totionsteiter, $ruber 6od, fidr,olf Ouropourloub belonD,
bnB iei.i'tc
uerruotfete,.
ptoflgn
blu uerttetung'siueifc

SJ;ii;;-;,

.!iq
gt.in*', eines hortigen Oimeinlegliebcd-crleben biirfen. 0-in ocllt6ctttt.
Sronfenlcrger' , lni'
l.it;iq;; $ingefioren"enmal,b9lt tqo qti idrrnetemunb
ruicbcr6pf uttbttt"'
'[,;'b;"; lei sionten trug'lie'Uoedihtitt': ,,Scrirrf
ruorben' . $e{1!- abet
gi, ruo, erit rot rrrnig.n lltonbien Tonfirryiert
f"r ii. iclt'drfronf unl-?rrooitete tlren geelforger, bel iip bn6 6ofrn'
*ini l'.c lyeiligcu !{benbmollB teiclen follte'
..!ltein ltinb," Ilob biefeu on, ,,bu rcirit rnrn inE ichiine $orohic':

\J-rt' m0 elul('le
ein.lie6cn unb binqelien 6u bett $'rrgeln Softeo, .on Dett.
m0nr7"
gern,
nld)t
ruol1l
5u
ift'
unl Sonne
ftitbft

fireule
Scr Sobedicllucifi ftonb bereitd a1f .i!1eJ $fir1, lnb lol] lll"'
U1n.pgctt
iie in bittcre lrririen ou6 unb iogte:-,,U6,.14'ouf
f.911-l: li:]'l'
biefer icfrinerr Otbe
ii,.n'titOi-6-i0io,fr en-trenlg !figeq,n unb
fpielen."

junge !}icibdlen i1 $,?Ifl'
Ql6 $ot ein lerSbre{enbet !{nblicI,
tingen 3u leqen' urlrtge
ltelt
unb
6ott
mit tob unb Seb'en, Stuif$en
b19o

$fixereg

lcr SlrdP it

Sretodc.

Sruber $offmonn r.ei$te i\'t Soroui baB leilige 9lbenbmotll.
ftille 6tunbe, in bet ifrten bie Gruigfeit lii\Ibar na\e tnat,
unb bann iit bo6 lXrib$en felig feimgegongen, bolin, tro fein .8eib
unb 6eidlrei nodl 6$met5en me\r iinb, mo iie fpielen barf mit ben
leiligen 0ngeln Ootte6 unb ieligen Oeiftern.
UB mor eine

,1hter beinen SebenBbriumen
un9 iein, o16 ob toir frriunten.

Sitb

Sring utt6, $ett, in6 $orobieg!"

'il
uj

-9tuenn bie gon6e Sir$e fdllt, ift bo nid;t einer bon ben Oftiubigen, ber
bo fommt, um #r iefen? D Eotet, Iftutter unb olle bie lJteirreri, $!r
tut ni$t'te$t an mir; obet 6ott fei 0u$ benno{ gncibig mit ieinern
$rieben! $$ bin gegongen (geftorben), betet lur nn6 W 6ott, bem

VI.

i,,b,,ffbr1i,tro5'&,lf i.lfitg:d#fi

''l)fi'i:fit"!iTi:#'F'
g1i*ffi $s:'.rffi,1#*iffi?';l?il!iti'r'.
ai.
;; ;;; q, *

r

0."

*

gf g.d gl'&,ff.'#lf if#
i
5.,,,,, bep siip.el#s;!-dr;;"
:tlellplet'

o.'

gepnben

oitl

.',[l' lfr
ffi
uii, au'ric'

y$.

Kffi'il,f'ffi;;"ut"lf

foben. Sauon bler eln

(Gingebomet)
iu1'0.1 Dtonn

b*tt

$eun ber Eorm\eqigfeit unb 6nabe ! $d1 griifie unlerc 6)emeinbe,
ieib gegdifit, Eotet unb [Jlutter unb Oure Sinber ! Ser $etr ma$e
0u4 itorf im 6louben! $S fSliefie."
Der innige Sunfdl be6 iungen !)?ornel, uor ieiner $inliStung
noS einmal feine Oltern 6u le\en, um bon ilnen Eer3ei\ung 6u ev
Iongeri unb 2tbi$ieb 6u ne\men, ift iIlm ni$t efinlft motben. 2lber ruie
ou6 bem Edefe erliStli$ ilt, lleint er in $rieben unb im Olauben
on bie Sorm\er6tgf.eit feine6 $eilonbeB in bie Otoigfeit gegongen 3u fein.

fittffil -0"'Tl;rffi:,f**e;

ill,ET$rJff bfffoYfJlsfiiil"?li?trir'il'#;i#t'rgrui;;
ilbi;;; liJi ob,6urenlen' sdrliegi4;ungfl ylf,'l:': l::.:*:-" '

VII,
Itodt etn o\nli$e9 Eeiipiel mb$te id1\ier anlu\ren, boB un6 nur

llf r"#*#*nff#ffi i$,1 $it?t, "ei u?"t'fi !i.f h:fiil
e

lltirt;::tn;iwt$l;lm'ffi
iitr;s,{lttr;'*ru**f*hffiffi
ffi

l,.;[,##,'{if lfu

oll3ufellr on ben 9,Sa$er om SreuS erinnert, bet ouf fein tefenntniibin
bon bem $erm bte trriftliSe $ufidlerung er\ielt: ,,$eute noS tuirft bu mit

g*ii.;;t:g
ff
,}rilfl ,,.?,ffi
H,r"f#{fi

mir im $otobiefe fein!" Siefe 6ef4i4telot fiS oudl in $retodo

hfq:-ii

Oin 9ulu \otte 6wei $rauen unb brei $inbet ernrorbet, inbem
er na$tB ilre Siitten in Sronb geltedt \atte, lo boft iie elenbiglidl in
ben $lommen umfomen. Or tlor barouf ruegen fiinffoctlen SJtorbe6
3um tobe ueurteilt borben. €o oft Sruber 6od illn in feiner $elle

'n,f,*itln'd]fu ffi 5'ltl#i'T,'#:'$:i:

ielbe Iouiet:

befu$te, um

#,ryrli*;nl,'q:r,'-."'m$:;fl{fr

Iit{

-tjf

iptong ouf

,ffi:#,i;'fd#ltr

gefommen, um

iliff#

illht-tTl Ut,

fl,,XT,

bo? etuige $eif

lf #fr '',Llf

'

nfl,llu

3ll

sr oit, b og

fi

loft $hr midl
einem sJlenlorUn,fi.,

I

bgtitoBei,.l

ff*;;il[id;:#;l*;b#n";tr?'ff

I
I

I
I

i

k

nrfi
-trtit.n'fliqt"66q;'niu'ff
ni6t ff'lf"r!ilflfl i:f #|t'#lilu
grl;ir,;, 6tiiiit-i*t"giinbe"fterben
;

t

i

!

*uB?- $dt rufe

$Jixh:f ;#Tbfl l;#11#i

ouf ben

lob

6u, l$utte[te

iln

uor6ubereiten,Ilielt er iln fiir ben $enfer,
unb lr,agte, ob er ber $enter fei, ber

iln

3um tobe 6u

lu\ren. Ser [Jtiiftonar benalyte

Sropleten $eioio6 efinnerte: ,,Senn eure Giinbe gleiS hlutrot ilt,
ioll fie bodl f$neetueifi ruerben; unb trenn iie glei$ iit trie Sofinfotbe,
foll fie boS tuie 2tolle tletben." Der 6ulu \ntu tno\l6u, nollte abet
bon 6otte6 6nobe unb Giinbenuergebung niStB toiffen. SieB Ilielt

fl fuil,gih1

e I e! en m0 gen

i\n

iln

feine Geiite6gegentuort unb ue{u$te, i\n 6u bew\igen, inbem er illn
ouf feinen Seruf Ilinruie6, bofi er gefommen lei, illm ben troft beB
Gucrngelium6 frir orme Giinber 6u bringen, unb iln sn ba1 Sod be3

tr#*:? eH'l'i
kf#r1t#fiT.f,-J
'ff,ft ffi '{,Y'1ff#,#fi
t-fft,Ui#llJf
['.fp!'6'ff
'd$};';,ly,t*t
il;il;idl;i'mit unferer sonden oemeinbe.!

ffi f r;;t$-r;ld'qi6:#i:'?i.;*1,ffi f-.gffi f

3uge"

trogen.

iebo{ Sruber 6ad.f.eineltneg1 ab, feine Seiudle 3u ruieberfolen; touftte
et bo$ auii ia\telanger G{ofrung, bofi ber e{te Seiu$ bei"berodigen
Setbtedlern lelten ettno1 aulri$tet. $uerft gilt eB la immer, bolin
6u 'tvirfen, boft bie Seute Eedrouen Eu bem lJtiifionor foiien; in ber"
odigen $rillen, mie ber lier oorliegenbe, ift bieB boppelt i$tuer unb
uberau} toidltig. Gobolb bie6 lebodl gelungen ift, folgt bo6 iStoierigfte
e;tud Wbeit, bie ,8eute 6w &rfenntrn} i\rer Gcfulb 6u lt1\ren. Eie
So$e, bie ben e;ulu 6u ieiner grciftli$en !,at getrieben \atte, la\ et
o16 iein gute6 ffied1t on. @efurc eigene $rau tuar geltorben, unb ber
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unttiiglidle $ouberer $otte belouple! l$F. fie bergiftet. tuotben iei.
unb iln

C;"ffi?ifi,rffi[. f.in.i

goubeu'roiiilet'oudl ben

triter entbedt

tofiir llotte'ber @ilu ii6 on ben $rauen unb
i*"li nomtrrfi iemo6t,
"."rrhlrs
gerdcf)t unb iie in iIlten $iitten -oirbronnt.
hi"b;il i*re
t9n Dauon
6ulu notiirli0 lebr l-d)tu-et,
zuiibe'reuqen,boBetleinffiedlt3utso$ellobe,ebenlof0elgerteer
um
iiUr. mii lim yltliiionor niebet6utnien unb ben $'tt Dex uqrtlten
srubet
Ee\uSe.er6a\lte
tnieberlolten
ffi;r;i;* ;; i;iti;". bei einem

G6 bielt bei bieiem beibnifdlen

g;Hffi-:fi tobe Eerurteilten bie Oeidi6te.uom e$g"t'I K,.$1:ua
unb lieft ibn bomit ollein, bomit er boriiber no6bri6fe. ul6 Der )Jirllto.nor
fonb et.ben 6ulu pollig
il;;tr;;;-Cog, rriul.t in bie $elle.ttot,oom
66ridrer nod') einmol
bie
u*orAnlrrt, ber"ibn bot, igm

s';il;;

6eicbidrte
tiifnete er bem sorte solte9.l9in

il'8;;dir{;;i
F"q;. 31*
rgm
fooro?n ieiner ,binti$tung forberte er Sruber 6od felblt oul, -mrt
oer
on
ging.gr
S?utee
S-ettoftel
beten..
unl
niebe"rSutnien
6u
ry]iit
er
E.itr'5ra gJtiffionoi"o 6ur miultitatte, inbem 5u.il1m logtg.: ,'{idlt

ii1t, iii" iiljr.i tot".t, trie'ibnen'qm
$1eqe toirb-bein,ct:it !16
grofie 6$ulb bergeben?"^ !{.16 ilm

au6 mi6 onnehmen und mit iiie

il'dil;;-ut-lrn
*ofion i*irer

no$"
$o16 getegt fuutbe, betete lJtiiiionor €od,
gtimme:
cJeridttete
mit"fouter
lql
eette, unl latrn !l.l

ifi ou$ rye1n Qo!{t'] lt! bomit ftorb t1; oi1 Yl,on'
clle, Dre Dolon
l.tium ilt unb bleibt eine $roft 6ofie6, ielig 6u mofien
gtetbeftunbe
gsctger'in
erfolten
ieinet
l.i-qai ouO nieiet
,,8e$rer, bein Oott

fii."fjl-,

'iei. 6in 2lntoefenber

ontmotet ltatt ieiner: ,,Eor bem Suuenfuiege

bon bem lJtiiiionot in $tetorio!" Sex StonIe toei$ foum, tr:o6 er tut,
o16 er bem 6uftimmt. $c! Poge i\n, ob er au$ fleiftig bete. 0r ont.
tuottet: So6u fei er,6ul$naS.
froge toeitet, ob el benn nidlt im
$er6en @ott onrufe, au$ o\ne ben D?unb 3u riffnen. ,,D io, rrit bem
$et6en gebenfe i$ leiner." Ilo$bem ig iLln ouf ben germ lingeroieien,
rerloiie i$ i\tt. GB bouert niSt longe, bo fommt ein Eote llinter nrir
!er. Ser $tonfe \abe i\n gefonbt, mir 3u iagen, er lei nigt ron Dtifiionou

${

od getouft, fonbem uom ,SeIper $ob (Sopebtht$e), ipciter fei er 3u
6r Ioife miu bo6 iogen, bamit iein gerS roieber rueifi
loerbe.
DoB modlte mi$ ltugig, unb no$ oielen grogen erfolte id;, ruoe
iln briidt unb quriltl er \atte mit ber fl3itrue ieineB uerftorbenen Eru,
ber4 unerloubten Llmgang gepflogen. Sie 6eele bieie6 9Jtanne6, bet
fdleinbor io teilnolm6fo6 bolog, ber treber
lil\len no{ 6u benfen
lSien, fdltie nodl Eergebung einet. \eimliSen 6iinbe, nodl Eerfolnung
unb $deben mit 6ott. Sieber \otte i6 om ,8oger be6 Oterbenben.
un? ibeqefteten.

-

p

:

6if
.,,!tcigft bu Ieib iiber beine 6iinbe?" ,,D gor ielr (t<a matla
Stoft)," anttuortete er. ,,6laubft bu an eine Eergebung ber Giinben
um 0lrifti tutllen?" ,So, i6 loffe ouf i\nl" 6o fprcS i6 iln im ftamen
be6 breieinigen GJritte6 [oB bon ollen ieinen 6iinben, bomii er in $rieben
leimfohren frinne.
Ser .fpeibe erbt bie lSittue be6 berftorbenen cilteren Srubelel
bo6 erflcirt ben $efltritt bieie6 lJtonneB. Wm llbenb iit $eremiaB !eim,
.gegongen. llm
$reitog, lo er6ii\lte er nod1, iei ein Eote oon \Jtgn\eer.
($efue) gefommen unb lobe ilm geiagt; ,,Wtg"n\eer fpriSt: geremio,

Sitrfen.

VIII.
ilt ber Giinben uiel, bei 6ott ift -biel mefr plibtt"
fonntJ'lioi"'oL- Ut.riOtiit rner loE Seben beo leremiod ,!etimo[o
bet TJtiifiond{totion VJtpone'Srogenlteln"lemen
leben, ber im Serei$e
' oool ro11rn
niiu yliillionor 'foffmonn, bem i6 biele
im'Jblitg loii*
..Db bei und

Oei$id1te berbonfe, ietb[t er6iiblen.

fronf, el lot bie
fdpeibtl $etemio9 8-etitoolo iit rruf ben lob einer tuollenen
unter
eOmtniiii&ji unl itegt ouf ie11e1
$t-rofimotte
'trtiqenbiitte
ieineB citteren, feibnif6en
Oeite in lcr uerr6ucilerten
5ie Umgebung.t't"nl un'
ulb
er
bin
trcit6t
1.lnru$ig
Ii6
Sruberg.
1f9.1'
*ii Sf ni. unl 3ir6e I'hm Uom fllieberlloden.
i,uber sus. ouctt
'erbe"n
fi;ffi;-iA,*"-sio*"'f .ir*trui tonn moi iiur ni6f .nieberloiien; ftebt

idl trill bicll no$ Iebenb ontreffen! Donn feien nodl eirmal Smei Soten
mit berielberr Sotf$cft." So6 3eigt, ruie et fi{ felbft in
.feinen trriumen nod; Eergebung ber Giinben
fefnte. {tw \at et. lie
in bem gefunben, ber ba gefagt !oi: ,,Ser on migt glaubt, fommt nid;t
in bo6 (Ueri6t, ionbern ift bom tobe 3um ,8eben linburggebrungen."
gefommen

(Er

moir oufrecht,

1o

pti6t ntan mit bem $onfe on bie eadlbolten, bon

Denen

gpinnqrte0e in tongen, biclen 6trrillnen $ernieber'
olfe. iliubicri
'lJtit
bem ftonne qellt ed 6u Onbe' Sie mog e6.llt lernem
f'rittl.n. eplnngeftt? Sr beo6tet midl f6einbar
ouuirt,*ni-lturb
il;?;
offnet
oor nirlrt. ober bo6 rounlert-niirq n"iU1t;benn er riidlelt idlmer unb
ruorben
getouft
er
ruonn
ben'[Jtcntt,
;;o'b';'u;;.r'iiio-,i. Scrr trnge

IX.
$um 6$lufie mill icll no{ boB ttourige unb f$recfli$e Gnbe
einer llbgefrrlfenen beri{ten, bie, in Oiinbe rerftridf, bie ifir borqeboterre
GJnobe neraStete unb ben Seg 3um $etlonbe nid;t 6urridgeiunben [ot,
uielmelr in ba6 $eibentum Suriidgeiunfen ift.
$od1 laifen toir mieber Srubet $oifmonn, ouf beiien Ototion
bie C$ei$i$te 6ugetrogen I1ot, ielbft et6a\len. Gr fdlteibt:
Gnbe lJtcir3 1912 forr fioie6 Gefofo 6u mir unb bot mid1, ieitter
ftid1te ?Inno, $rnu be6 0lio6 lJtolaSlela, ba6 leilige ?Ibenbmol;l 3u
rei$en. 6ie meint, iie merbe leut fterben unb Ilot bie gon6e lladtt

ii{

i{jir

.t:.,t

I
I
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Gin

,,D, i4

iie meintj'
gie\t \ie in i\ru Slontofie toiebel einen SJloIoi? Oa ruieber
ber beftinimte ton: ,6e\t llinneg!' Sli$t mrigli$! Sen meint iie

stid

iLbf;^#*
e*,Utlgn]li"
fi fr :;t$,,,{'*it-',t*t't'ltl+til'diiltn"1$ri'":'fi 1"ff

nod1 bem

ffi ,l"fr

fJtolle betronst.

li,tf K,l6:"",.T'ffig'i#Itr{iffrifi

benn eigenfli$?

-ltintln'ix""il3#li

,,tli[,

f;lL:,ilff
"'ffi:

,,Dlber Wnna. bu

Ui;;.

i

$ol6ftiid"bient

ii' o' t' #llJrh "al'x;:

,,[BeB!olb benn?"

,64

*""ti;

io, et gibt mit

"'*:!1#;

bu' ruoe ex
$eiuc unb tueiftt

emigeB Seben'

gloubft bu benn

ni$t ato$'bo[

dti' $ I'ttl' l;:tl t'11

lft*

b#

et bidl bon beinen oiinben

i i #il H[ -i'ol;fi T ;i'

d[rT,?;ii;;q,! gd,Tfrft

ib

il s#ir,J#i'
b e'lb

tf ff #;'Jrifr

e

,.#a*ryffiFg:Hfi

li!i"nii'1:tL?r:ffi$g,.,',',','#tffi
k;*lig'A'iirufl
untet Der s,ulrulurLrs uu'
jitiitrtu
sil
fie'toeiiet' Sliiglid fom
ii.;',:,d,#,ilt?,tl#.,,.,,,

t

bon Oott?"

,,$d1 bin mit 6ott ou6etnonberl ge\ enbIiS,\inrueg!"
bo'tuiec i$ ouf ben 6SaSet !in, fein Oebet unb be6 $eun

?Ittfruort"

,,s,oi} fonn

fl{i{

q:l'iru't6'fifixr;;3lil'fi t*;gi'#ro

me\t. ne\menl"

eile, bafi bu no$ $oufe fomm[t!"
,,$0, obet begelltit bu benn feine Sergebung, biit bu benn Io6

I
I

il'h'd,'#{g;'lf Ji;'#J*\*'nbtTi*rlla';l,Jll"l'#"*Ti;

ni$l

md)t?"

oeriu{te no{, iie oufi oIIe Seiie ou6 iet Gdltift &\ ubgr'
Sq'mie
bei $eu bie lJtilffeligen unb Se-fobenen ruftl-obet, bie
6etgei,
itet6 slmtrcort louiete: ,,$$ fonn nidlt, gefp \intafg, uetloiie ylqy'
S6 forbette lie ouf, lie Siitte rom 9[ngefi6t 3u 5ietten. 6ie tot e6'
,,$olte bo$ bie $rinbe unb bete mit
fUf iniete nielet unb fogte:
irii: ,Siebet $eu, oetgib -mtu meine Gitnbenl Ot getgibt bit gcn6
getoifi, menn bu bufifertig bttteft unb auf fein EerfiilnungBblut
Ilault;'
,,SoB fonn i$ ni$t, ge! lintoeg ! Sie 6onne gelt bir unter,

bit 6ute6

.*{il:}H;ltrr-#,iplffi
:l':,tr'd,Si':#ffi
6ie
hineintun?"

ni$t me\t; ge\t !inmeg!"

tuenn

etloit mi$ bon meinen

rn

bop leilige 2lbenbmof.ll erb.eten."

ea

ruft jo gerabe bie Giinber unb rcill ifnen,
olle Oiinben bergeben."
ber,ere"n,
buftfedig
iie
bin
i$
fedig mit i\m; i$ \obe 6t uiele Giinben be'
,,$0, obet
gongen. Glelt lintreg bon mit !"

ffi.Hi; Tfl,'l,1iff.,Pill,'Ji..
,,3n le" $imme['"
::Rl"ttt ll"*ct1 ben $eun

ifi, icll toill

,,$d1 bin 3u ffinbig."
,,2lber uniet $eilonb

.,Sobin?"

,,$u meml;'

i$

fonn bo6 leilige !{benbmoIll

,,ltotum

ffi;:-,':il$'ru*,q".,f,'tn'ru;tllaUg'l'lr$if ''m'T"ff *,T'1[:
u

!o[t bodl

,,$o, ober iebt mill

r,;
dffi ['t ; ;{;"
cl6 sopfrifl*l'. v

in*

Wt\n\eer, ge\t lintueg! @uS, $err, meine

Gudl nidlt we\r, fe\enl"

nrJb'illlr-trr{,H:u+:{*wJt?,ffi
kil{il*qftff
-ir
-j
-

meift nid1t, rcoa

,,,eJlber,

ift

,So,

i4

So

tnie6

ufm.

i$ ni$t me\r, ge\ ertb!i$_!inroeg!"

2[rrlta, bift bu benn ein lJlotbet?"
btTL'q!"

i$ ouf $efoio6 !in: Senn eute Giinbe glei{ blutrot

,,$$ fonn n$t, ge\ enbliS linrueg bon mir ! SiUft bu benn bie
Iliet iilen? $ebe bi$ linmeg !"
UB tuot olle6 betgebenB. ,,$!r lJtrinner feib meine $euge1,]'
iprod idt, ,,id1 miidlte-ibt fo gein 6um $rieben uerfielfen; felbfl
ein flJtiitber fonn Onobe uor 6otf finben." llodl einmcrl ruottDle tdt
mi$ an bie G$ruetftonfe: ,,?Inno, bet $eilonb ruft bicl1, felte mic'
gan6e slta$t

#'
t':,i
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l:f.

ifi ffi,,Tfti,r,ffi: i3,l,xTll

rufft."

-

i:ii,r#

x:i 1t?',

fii

[x1,9

h,f;

3t

fnfel, IJtoiei 6eiofo, ouf bie Geite' unb.nun
|9qws.
ganae',IJtoloigefgidlte. sor uielen $alilen tlox rnle

Sdr nebme ibren

eriulrr'lo bie

',:l[,T,',trffi i%Y*-tr'l'ffi T:i';l'X*',?lli';frf

fl

,:eu'fi #!fJl

i*1{"ffi 5H'gn},ffi ffTil"h!ff pTfru;fr,"#*r.'ffi
fJi

ur'r,';l

ffj'l'd;?| ryi,,l;
?#ffi
lt t'it
bie stuft^eineg onberen run? 6ie meinte
iriiiirfr.ird- in'5?'l"ff

;;i;'ix;;idt;

iilit

ilB

?{ngelliirigen igner
lgre ron{e--S-i oifgert bie 2ln*uort
"'llarTa ber

l;

ilLT'fflf,i,ffi rsiil;.;Y;'ll€ffi "li$lt1ff"Ji,1'l.'F"'il'i.i1"??:1fi
6iit, um iie ouB bem Sege 6u mumen'
in bie Gtubierftube' um iln
$u $oufe legte i{ *.inr1 Seitiottel

f

Ifffi'j*,#'r?,T,f

i#f ';*';.;4';h'ff ,ilgY,,g'i11"6,[tluf a"iil

h#lr

fitrlji,'/#
rot*ql#:'iffr'ffi tJtlil:tr Tfitrffiii
gli;,,ri3.,'ffryru;ffiriart'l'x?'f;i1fl
fir,itLii rolfr. g{ fcfripfte neue $ofinunLob ilK#.ff ffii'##i[i}
yn'iru .iattnrti rreru{

i'f llnno iiiten flonn flH,i;,li?-,jlil;i?,:ii,ffifi;

lif r't"{::"ST,t,f f il'i.?,ii:'iif i,fr il':itXi;i,.{.,",'f )t'r;3
r
[ililru J{:{ilffi #tfr ffi i'i}iffi $Ifl f{rs,xfif; # Fi
iuil''|;'flJlitll;i;-#g'i*rult':slun?",11'i1J'?'ll'h'flfl'l;
berei gebo$t.
loffen," lpto6 $top6
,|nern, bi$ Ilot fie nidlt rufen

rnb

ging'

*di&[*
:r,#i,4rffi-l.'*i:'l; if-{lt,ffi i*ffi
m
3il'*eid:lfu"#,'f,,f i;'ly:,s$:
*'fu ilr*tt?tr%Hlifi
'ff
geftetn
!"
bon
llnort
frebt mir meine
ni$t oudl 6ott um Setgebung
bu
fitt'1t
!
,,SoB ift letgeben
:

beiner 6iinben?"

idl bitte i\n um Sergebung !"
$$t iteute ryiS; ei, ba$te i$, nun ruirb rog alle6 roieber gut"
. ..,,s!ttm -erbitteft bu tto\l oug ba? \eilige 2lbenbmolll, bo6 bu geftem
,,,S0,

6utiidg etoieien \alt?

"

qnttu.ottete fte,
,,nimmerme\r, banit bin i$ lertig,
. _ .-. ,D .nqyi'
iS bin mit @ott au1einqnber!"
, ltwt fol-gte.bo6 fgredlidle EefenntniB; iie ruolle nigt in ben gim,
mel.6u Oott, ionbenr 3um teufel in bie golle; ,,benn i$ bin abgefollen,
iS bin lertig mit 6ottl"
_ $q nerlu$te allel, lie 6ul Eernunf t 6u btingen. 6ie antwotete:
,,${ tronn ni$t anbe$; eB finb bie olten Oottei, bie bo6 in mir be"
rpitfen."

.benn bu
.,,Ite-in, bg fglltt tuft boB, bu felbft trcigft bie Serontruodung;
irynft !i{ Io6fogen bon ben olten Otiffern. Salt bu benn ni$i
in ber
toufe gelobt: gg entfoge bem teufef unb ollen
leiligen

feinen

Setfen unb ollem feinem S3e[en?"
. ,1,${, .a!e1 i$ bin abgefollen, bo llilft niStl me\t; ig bin fertig
mit (Sott, i$ bin mit GJott ou6einonber."
, ,,@D,,unb be6lalb rufft bu bie [Baltfcgel; benfft bu, bieie fiinnen

bit

helfen?"

.

,,21$,.i1$ bin fo Ionge fronf. Db iie mit lelfen fonnen? tielleigf
nein, uielleidlt io ! unb iS ruerbe mit i\nen iingen unb tan6en."

ulb

glng

,,Anna, !6re, ber $err

gloube

ipti$t: Selre

toieber;bereue beine Grinben

on $efum Ofriftum, bafi bu lelig ruerbeftl,,

Sonn

1crl.

tage ipcitet tocr ?Inno
^_ _ Ginlge
$unft ber

fJlolodllelo in ber

ftogt

geftolben"

Solriogertueibgt \atte nigti gefolfen. l8rrgrigein,
li$ \ot li$ bie GStuerftonfe butcf bo6 gerumfpiingen im ffieigen.ben
Ielten Seit ge\olt. !116 ba6 Gnbe nofte, bot bie Oterbenbe, lie nag
ilrem !ftutterbruber 3u btingen, ber eiluo eine beirtf$e D?eile uon
i\tem bii\erigen flBolnort entfeurt mofnte. 6ie bequinb ete bal mit
ben Sorlerr;,,Segrabf ifr rnich bier orr meinem le!-fen 2Bollnorf, fo
rynSte id1 uielleicl)t ,umge\en' unb bie ,8eute beunru\igen." O6 roor
lJtittemocllt, o16 iie ftorb; iie riei noif ueridliebene ,8eufe mit Tcamen,
bann fiel fie um unb blieb beruufitloB, btn bo6 ,8eben eritolben tnsr.
l8er mirb bei bem Onbe biefe6 oxmen Steniclenfinb eB .rtigt an
bo6 [$ort be6 $eilonbeg erinnert: ,,$o fpri$t ber unfaubete Gleiftl
$4 toill mieber umfelren in mein goud, barouB ic! gegongen bin. ttnb
foenlr er Tomm!, fo finbet e(9leet,, gefelret unb gef$miidt. 6o ge\et
er lin uitb nimmt 3u fidl iieben onbere 6eifter, bie ritger fir.tb benn et
"ruofnen
ielbft; unb menrt iie lineinfonrmen,
fie ollbof unb rrirb mit
!Iud1. bie

bemielben !)tenidlen

u-45")

lerno$ cirger, benn

eB bor,\in

\tar" (l)latt\. 12,

Drur CIillionsldrriftrn,

16be6 le$ten'9[uB ben nngeiiillrten Seifpielen ...lii.glu6nsbme
betbenbie!Jti||ion6|,*nl.erfennen,ba$bieidrrooisen6!ti[tenni$t
ruie tait'
Olouben 6u ttgttildn uetm0gdn
rueniqer feft ben $e'ro'f im
etgen
unlex
OYtti[tu6
bog
ot*a"in'unftt'* 8t6tn on'

unb borouf fommt.

t;g;;ffi unlea
#ii;;tt;

mobr tuetbe' lorr Ieben

ii.l"B
nrirb im Seben unD
so ruetben 1terbebetlen 6u 6iege6'
ober iterben, io f inb tort
ift mein ieben unb
betennen:
ttritten, oui benen mrr iubelnb
"uqititua
gterndn mein Gleminn !"

gg

ttgexl Suqbrudetei)' Go{lel'

Lio. l.

lDte bie:Qeibendriiten

beten.

n l, Seliges Sterben.
u 5. Steine unb Oornen.
o 4.. Petnts ucn lDyf.
u 5. €in Sonntoq in Zl?ebinaen.
u 6. llnteroegs im beutfeTen-Benalan0e.
, Z. Oie lttifflion unter ben Opqmbo. (2. 2luflase.)
* 8. IliailI1a ober: Oer t(cmpf bes geibentu^t.,, '). Illebingen.
,, lo. ttQofQone,fiamatQepo. (l l.-tb. Goufienb.)
,, I l. ]ap,5eoufd1cne.
l\2. 2lllerlei cus €hinc.
" 15.
Um eine lltdbdenfeele.
,,
,, [4. Oie $rcuen €Qinos.
,, \5. Xi,mo'tong.
, 19. ]ufbenOicmantfelbernuonXimbertel ({{.-2o.Coufenb.)
,, {7. If ipome.
, {9. 9]ne Seife im Serliner lliifiiionsgebiet in gtibd2inc.
ein crmer Souernjunge ein lltiflionor geurorben iil.
,, 19. !)ie
,, ?o. Tatob_ Q$fott Gallor. (lt.-zo. @cru[enb.)
,, 2\, Oie f,amilie Oppermcnn unb iQr U)erf.
," 22. Oie brei BaQnbreeer ber epcng. llTifiion in €Qina.
,, 23. Salomo Hoatc. (lt.-zo. €cufenb.)
,, 2q. 9angulcnb.
, 25. l3ea,beorgenQolf im lDen0c,€anbe.
, 26. lltaric €obci.
,, 27. Bilber aus bem dlinefifdlen 6of enbienit.
u 28. $rcn3 €oillcrb's 5cmbeli,nit;iion.
,, 29. Xcrl 2liotfd1cuc. ({1.-Zo. tcruferrb.)
,, ;O. €in treuer Streite-r unter Ct2rifti$oQne. ({ {.-2o.CouienO.)
,, 51. Jof.f! Qcrbl ZTifimc, etri Seformctor lcpons.
,, 5-?. !9r Uylftayb -in Oeutfdl,Oirafrifc un6 feine Jotsen.
,, 33. €ine €QriftenQodlSeit in €mmcus.
pollelt,Oer l(cffernmiffionor.
",, JC.
:!. lDilQ,elm
4lmetve.
,, J6. Dater 6eefe.
, 37 " Oie €Qiiflten non Brif;etftein.
,, 38. DarQ SaQt 3um [idlt.
,, 39. Bil0er aus ber t(orecnifdlen llliffion
, {0. 2lud2 eine Sege{eele.
,, \.tt,. 2lfojile t{ycboe.
,, \2. ll?orgenrot im $ung,fa 6ebiet,
Eudl$unblung bet Eerliner eoong. fiiffionsgefeltfdloft
lSertin NO. 43, Oeorgenhirdlltrobe 7d.

l\c

{0 *r l,

{o
{o

l5
l0
IO

l0
lo
l5
l0
to
lo
l0
l0

lo
lo
lo
l0
tro

{5
2A
tr0

l5
l5
{0
{o

lo
lo
lo
l5
{5

{o

lo
{5

to
{5
20

Io
(o
{5

lo

ll
ll

n

